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Abstract
　　The international conference “Perth III: Mountains of Our Future Earth” was held in Perth, 
Scotland on Oct. 4–8, 2015.  International trends in mountain studies observed at the meeting 
are examined, following a brief history of recent international mountain studies.  Field trips and 
educational activities associated with the meeting are also introduced, and future perspectives 
are proposed to activate mountain studies in Japan.
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ternational Geographical Union: IGU）に関連し
た活動一つを例にあげても，カール・トロール
（Carl Troll）の影響を受けたジャック・アイブス
（Jack D. Ives）とブルーノ・メッセルリ（Bruno 
Messerli）が世界各地で研究プロジェクトを展開
し，Arctic and Alpine Research（現在は Arctic, 
Antarctic, and Alpine Research）誌と Mountain 
Research and Development 誌を創刊し，いわゆ
る地球サミットで 1992 年に採択された「アジェ
ンダ 21」のなかに，第 13 章として山の章（脆弱
な生態系の管理：持続可能な山地開発）を設ける
ことに貢献し，その 10 年後（2002 年）の国連・











（Mountain Forum: MF）ができた（Ponce, 2007）。
　2002 年の IYM を契機に，12 月 11 日が国際山
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一つである。2015 年 10 月 4 ～ 8 日には，その第
3 回目である“Perth III: Mountains of Our Fu-
ture Earth”が開催された 1）。この大会の主催者




ランド・アイランド大学（University of the High-
lands and Islands; 以下 UHI）の教授で，山岳研
究センタ （ーCentre for Mountain Studies; Price, 
2011）の所長である。大会は，世界各国の主要な
環境・山岳研究機関や国際プロジェクト（例えば
UNESCO, Mountain Partnership, Mountain 
Research Initiative: MRI, Global Mountain Bio-
diversity Assessment: GBMA など）の協賛のも
と，UHI–Perth 校が主幹となって実施された。
　Perth III への日本からの参加はわれわれ 2 名
（ネパールから北海道大学に留学している大学院






II．“ Perth III : Mountains of Our  
Future Earth”とは
　“Perth III: Mountains of Our Future Earth”
のタイトルに Future Earth とあるが，現在進行中
の同名の国際研究プログラムであるフューチャー










に前回は 2010 年に“Perth II: Global Change and 
the World's Mountains”のタイトルで開催され
ている（Price and Weingartner, 2012）。2010 年
の大会は International Geosphere-Biosphere Pro-
gramme （IGBP）と International Human Dimen-
sions Programme （IHDP）の傘下にある Global 
Land Project の公式な推薦を受けて実施されてお










悌二，2015 年 10 月 7 日）．



























































Table 1　Major titles of the parallel sessions.
（1） How can mountain communities adapt to increased 
extreme weather events?
（2） Linking past land use legacies and future land 
use trajectories in mountain regions
（3） Protected areas as model regions for sustainable 
development
（4） Urbanization in mountain areas in the frame of 
metropolitisation and global changes
（5） Mountain treeline ecotones
（6） Mountain ecosystem services, adaptive manage-
ment and global change
（7） Farming in mountain areas
（8） Arctic and alpine: how do alpine regions differ 
from arctic regions
（9） Mountain social-ecological system dynamics and 
resilience to global change
（10）Sustainable tourism development
























































































































































様子（撮影：渡辺悌二，2015 年 10 月 4 日）．
Fig. 2　 Lectures by rangers at the Cairngorm National 




































































悌二，2015 年 10 月 4 日）．
Fig. 3　 Alpine landscape of the Cairngorm National Park.
Note that the distant slope is covered with solifluction 
lobes, and that the slope in front with fences is protected 
for vegetation rehabilitation （Photograph: Teiji 



























































2）Future Earth: FE, http://www.futureearth.org/ 
［Cited 2016/1/14］。
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